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 IN THE PRACTICE OF UROLOGY
Hiroto WAsmDA， Kosuke UEDA and Hideki WATANABE
    From彦ん61）吻伽ent of Urology，五加Kosei Hospital
        （Chief： H． Washida， M． D．）
  This is a report on intravenous hyperalimentation （IVH） applied for the urologic patients who
were unable to take the diets by mouth．
  In this report， an emphasis was made on the necessity of close cooperation of medical doctors，
nurses， pharmacists and other paramedicals for the success of IVH． This nutritional treatment should
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Table 1． Stage 1 （Aug． 1973－Mar． 1977）
















Mean aqe：Male 61 yea rs
Female 55 years
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  Table 2・Sthge I（Aug・1973－Mar・1977）     IVH用の特別な管理基準はなく，case by caseに
Underlying diseases ：
Malignant tumor 14Case
G．1． Bieed ing＊ 7
Cerebrovascular disofders ［Case
Duration ：
6－96 days C mean 26．4 days）
Punctured venae：
Subculavicu［ar venae 18Times


























Table 3． Medical instruments for catherization
1，工＞H Se†
  Syringe （．5ml i．
      “omn
  Dlssecting forceps（S）
  Needle holder
  Circle conventional cutting （ No，3－4 ）
  Sllk suture （No．5）
  Drape forceps
  Medlca1 cupUOOml ］
        （ 50 ml｝
  Pyo basin （S）
  Gause
  Cotton ball
  Dralfiqge gause
  Curved operating scissors
ll． Sharp pointed operatifig knife
  Biock anesthesia needle
  N eedie ｛22G V2］
．皿．Drape sheet〔L］
        （s｝
  Operating gawn with mask


















 Rubber glove （for doctors and nurses）
了▽lDrip infusion se†
 Tube （50 cm］
 Millipore f”ter
 Silastlc O－type Catheter or lntrarnedicut



































Table 4． Clinical tests
urine ｛ out一一put， speciflc gravity， suger， proteln， Once a day
   keton body， Na， K， C［l
Body weight
MeasureFnent of mid－upper－arm circumference and diameter
Serum（Mg， Ca， P） Once a week
T．P， A／G，
Blood culture， urlnalysls
Biood suger （Dextrostix）Peripheral blood analysls Twice a week
Serum｛Na， K， C口
BUN， creatine， urlnarY sedi rnent
Blood osmolarity， bfood ammonia At all times
Arterial biood measurement
Table’5． 1 Cases of IVH
  －k ．L
































































































A prolonged state of unconciousness
A prolonged ＄tate of para・lytic ileus
Cachexia
Postoperatlve support
Pa ralytic 11eus， sto rn titis
Pre－operative support

































     前夜20時頃より尿閉となった．
 入院：1977年8月30日
 入院時所見および検査結果はTable l O， Fig．1に
示したごとくであった．
Fig． 1． Ceurse of case No． 10
  Oct
6“ 15 20 25  Nov．30 1 5 10 15 17
B． T． 39 0pe．3S
37
w A   A 2、レ 会会A A ： BTood transfuslen C200ml）lstr ： CVP catheter
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BUN（m9姻｝Creatlnine ｛mg／d l 




 T P， （g！dl）
T一 choleste rol （ mg／d 1 ）
一       Stomatitis    Pneumonia  200 160 320 135 2so 3102co 125
13T 13S 134 138 13S Tsu T35 136
4．3 4A 3．6 4．S 4．3 4．5 4．3 4，4
  99   10筆 10，
’23 2S ro 14 S








































































      Citrobaeter， Proteus morgani
これらの菌による敗血症ショックであっ
   この時点より麻痺性イレウスを合
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        （1978年ll月13日迅速掲載受付）
訂正Table 2の4段目lGase l TimeのCase， Tlmeは削除します． Table 4の7段目の
  BloodはUr・neに訂正， l l段目のunnary sedlmentは削除します 3段目の右派に
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